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近隣型商店街 89 41.0 41.0
地域型商店街 60 27.6 68.7
広域型商店街 18 8.3 77.0
超広域型商店街 17 7.8 84.8
近隣型小売市場 18 8.3 93.1
地域型小売市場 10 4.6 97.7
広域型小売市場 4 1.8 99.5

























満足 概ね満足 普通 やや不満
大いに
不満
組織タイプ 商店街 度数 4 56 74 28 21 183
期待度数 6.0 55.3 68.9 30.6 22.1 183.0
標準化残差 .8 .1 .6 .5 .2
市場 度数 3 9 7 8 5 32
期待度数 1.0 9.7 12.1 5.4 3.9 32.0
標準化残差 1.9 .2 1.5 1.1 .6
合計 度数 7 65 81 36 26 215






















Pearsonのカイ２乗 8.788a 4 .067†
尤度比 7.802 4 .099














Pearsonのカイ２乗 18.582a 12 .099†
尤度比 23.991 12 .020













商圏タイプ 近隣型 度数 3 24 45 19 15 106
期待度数 3.5 32.0 39.9 17.7 12.8 106.0
標準化残差 .2 1.4 .8 .3 .6
地域型 度数 3 23 25 11 7 69
期待度数 2.2 20.9 26.0 11.6 8.3 69.0
標準化残差 .5 .5 .2 .2 .5
広域型 度数 0 8 4 6 4 22
期待度数 .7 6.7 8.3 3.7 2.7 22.0
標準化残差 .8 .5 1.5 1.2 .8
超広域型 度数 1 10 7 0 0 18
期待度数 .6 5.4 6.8 3.0 2.2 18.0
標準化残差 .5 2.0 .1 1.7 1.5
合計 度数 7 65 81 36 26 215









商店街で近隣型 度数 6 59 24 89
期待度数 11.5 51.3 26.2 89.0
標準化残差 1.6 1.1 .4
商店街で地域型 度数 9 33 18 60
期待度数 7.7 34.6 17.7 60.0
標準化残差 .5 .3 .1
商店街で広域型 度数 5 6 7 18
期待度数 2.3 10.4 5.3 18.0
標準化残差 1.8 1.4 .7
商店街で超広域型 度数 5 2 10 17
期待度数 2.2 9.8 5.0 17.0
標準化残差 1.9 2.5 2.2
市場で近隣型 度数 2 13 3 18
期待度数 2.3 10.4 5.3 18.0
標準化残差 .2 .8 1.0
市場で地域型 度数 1 8 1 10
期待度数 1.3 5.8 2.9 10.0
標準化残差 .3 .9 1.1
市場で広域型 度数 0 4 0 4
期待度数 .5 2.3 1.2 4.0
標準化残差 .7 1.1 1.1
市場で超広域型 度数 0 0 1 1
期待度数 .1 .6 .3 1.0
標準化残差 .4 .8 1.3
合計 度数 28 125 64 217
期待度数 28.0 125.0 64.0 217.0
表７：カイ２乗検定の結果
値 自由度 漸近有意確率（両側）
Pearsonのカイ２乗 33.750a 14 .002***
尤度比 36.721 14 .001















































度数 2 19 41 15 11 88
期待度数 2.9 26.6 33.2 14.7 10.6 88.0
標準化残差 .5 1.5 1.4 .1 .1
商店街で
地域型
度数 1 20 22 10 6 59
期待度数 1.9 17.8 22.2 9.9 7.1 59.0
標準化残差 .7 .5 .0 .0 .4
商店街で
広域型
度数 0 8 3 3 4 18
期待度数 .6 5.4 6.8 3.0 2.2 18.0
標準化残差 .8 1.1 1.5 .0 1.2
商店街で
超広域型
度数 1 9 7 0 0 17
期待度数 .6 5.1 6.4 2.8 2.1 17.0
標準化残差 .6 1.7 .2 1.7 1.4
市場で近
隣型
度数 1 5 4 4 4 18
期待度数 .6 5.4 6.8 3.0 2.2 18.0
標準化残差 .5 .2 1.1 .6 1.2
市場で地
域型
度数 2 3 3 1 1 10
期待度数 .3 3.0 3.8 1.7 1.2 10.0
標準化残差 2.9 .0 .4 .5 .2
市場で広
域型
度数 0 0 1 3 0 4
期待度数 .1 1.2 1.5 .7 .5 4.0
標準化残差 .4 1.1 .4 2.8 .7
市場で超
広域型
度数 0 1 0 0 0 1
期待度数 .0 .3 .4 .2 .1 1.0
標準化残差 .2 1.3 .6 .4 .3
合計 度数 7 65 81 36 26 215
期待度数 7.0 65.0 81.0 36.0 26.0 215.0
表９：カイ２乗検定の結果
値 自由度 漸近有意確率（両側）
Pearsonのカイ２乗 43.642a 28 .030*
尤度比 42.195 28 .042















































































































































































































































































































































平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
回帰 50.434 9 5.604 6.981 .000































（1000）推定値 自由度 F値 有意確率
今後の組合運営方向性 .342 .073 5 21.678 .000




ゼロ次 偏 部分 重要度 変換後 変換前
今後の組合運営方向性 .397 .358 .336 .580 .962 .867
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